












In this article, we research the papers on the commodity futures tradings which were carried on
The Journal of Futures Markets in 2006-2010. There are a lot of papers which are carried on The
Journal of Futures Markets , but we avoid the very difficult ones, and focus down to the papers which
are easy to understand comparatively. Because they are academic articles, they might be appropriate
theoretically, but our feelings which get through the survey are very uneasy about whether they
might be useful for the problem solving.
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Agirkay, Booth, Hatem and Mustafa（１９９１）, Bracker and Smith（１９９９）, Smith and Bracker
（２００３）などの一連の文献が現物または先物の金属価格の１変量モデリングに集中したわけであ
る。































シと大豆の最適なヘッジ比率を推定した Bera, Garcia, and Roh（１９９７）と，株価指数先物取引に
時変最小分散ヘッジ比率を推定するマルコフ・レジーム・スイッチング（MRS）・モデル３）を導


























































































































































































































































































































































































ば，Yadav, Pope, and Paudyal（１９９４）, Dwyer, Locke, and Yu（１９９６）, Martens, Kofman, and
Vorst（１９９８）, Tse（２００１）, Brooks and Garrett（２００２），お よ びMcMillan and Speight（２００６）な
どで主張されている。




るか，減らしさえする傾向があることを示唆する（Baldauf & Santoni,１９９１; Antoniou & Foster,
１９９２; Pericli & Koutmos,１９９７; Galloway & Miller,１９９７; Dennis & Sim,１９９９; Rahman,２００１）が，
一方では，何人かの研究者は，先物市場での過当投機が現物取引市場のボラティリティーを増大












































































































































































































































































とは対照的に，主として個々のトレーダーに向けられ，例えば，Lee, Lin, and Liu（１９９９）に従
えば，このような小口の投資家は一般に十分な情報を持たないトレーダーとは異なるという考え
方がある。
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